








Retrieval of the literature on environmental management 
about stricken area by the Chernobyl nuclear accident 
 
山中 知彦1・小林 達哉2 
YAMANAKA Tomohiko and KOBAYASHI Tatsuya 
The authors collected the information, overt the internet, about environmental management 
and consensus methods found in earlier literature of the Chernobyl nuclear accidents stricken 
area. They expected those collected materials to help the unreturnable area of Fukushima nuclear 
accidents stricken area in this paper. They searched with 4 keywords, 
Chernobyl/Land/Use/Management in Japanese, English and Russian. They chose 23 literatures, 
21 of which were natural science reports. They think there are some stocks of this research area 
in Chernobyl. But the report of consensus methods of environments management was found only 
in Fukushima. So they must develop this research area in Japan. The earlier research out of these 
23 literatures was written in 1991, 5 years after the Chernobyl nuclear accidents. Therefore, 
many research reports of Fukushima should be open to public from now on. After releasing this 
paper, one of the authors visited the devastated area of Chernobyl and realized gaps between the 
information of the scene and internet search. So it is important to evaluate the results of online 
search carefully because it is easy to publish information online. We must not forget the values 
of local and minor knowledge which have rich meaning as well as internet information. 
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検索条件から外し、「チェルノブイリ／土地／利用／管理」の 4 つのキーワードすべての and 検索から「チェル






２－２ 日本語検索結果分析（Google Scholar：and 検索 2016.7/13） 
検索キーワード：チェルノブイリ／土地／利用／管理 
検索の結果、先行研究に該当する研究に J1～J5 の通し番号を付けて参照する。 
・チェルノブイリ and 土地 and 利用 and 管理 → タイトル検索：0 件／記事検索：約 217 件 
タイトル検索で該当するものは無かった。記事検索結果を一覧すると、20 位を境に本研究テーマとの関
連が薄れる傾向が見て取れた。従って、上位 20 件の検索結果の内容を閲覧することにした。20 件中、記述
内容が「汚染状況や健康被害」に特化するなど、本研究で探そうとしているテーマと異なるもの、チェルノブ
イリにごく簡単に触れたに過ぎず、福島を主対象にしたものを除くと、4 件が本研究の先行研究として該当し
た。以下 4 件のタイトル、著者、出典、頁、発表年、概要を記載する。著者の重複は無かった。 
J1（検索順位 2）：「チェルノブイリ事故の経験から」柴田徳思 学術の動向 p.20-23 2014 
概要と評価：福島原発事故との比較を交え、チェルノブイリ原発事故による環境への影響とその修復に
関する知見を、国際原子力機関（以下 IAEA：International Atomic Energy Agency）によって設立された
チェルノブイリ・フォーラムの報告書の翻訳から紹介している。論文を構成する項目は、1.チェルノブイリ・
フォーラムの報告／2.環境の放射能汚染／3.環境への対策と修復／4.人体被ばく／5.動植物に及ぼす














J3（検索順位 18）：「福島ダイアログセミナーの活動について」丹羽太貫 アイソトープニュース p.22-25 
2013 















2012 年 9 年に取りまとめられた環境回復検討会の「今後の森林除染の在り方に関する当面の整理につ
いて」の要点の紹介と、著者らの見解が示さているものの、概括的かつ一般的な対策の網羅に過ぎない。
最後に、対策の実施に向けての情報共有と合意形成の必要性が強調されている。 
・チェルノブイリ and 土地 and 利用 → タイトル検索：0 件／記事検索：約 309 件 




の考察―」戸村京子 龍谷大学大学院 経済研究 No.8 p7-9 2008 
概要と評価：前項J2の先行研究に紹介されているNPOの活動の参加者による論文の要旨。稚拙な考察
が目立ち、参考になる知見は示されていない。 
・チェルノブイリ and 土地 and 管理 → タイトル検索：0 件／記事検索：約 261 件 
検索キーワード「利用」を減らして検索した結果、上位 20 位内で 10 件が入れ替わった。新たにヒットした
10 件の中で、本研究の先行研究に該当するものはなかった。 
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の考察―」戸村京子 龍谷大学大学院 経済研究 No.8 p7-9 2008 
概要と評価：前項J2の先行研究に紹介されているNPOの活動の参加者による論文の要旨。稚拙な考察
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記事検索上位 20 位内で新たにヒットした 6 件は、いずれも本研究の先行研究には該当しなかった。 
２－３ 英語検索結果分析（Google Scholar：and 検索 2016.10/26） 
検索キーワード：Chernobyl（チェルノブイリ）／Land（土地）／Use（利用）／Management（管理） 
英語の記事検索による抽出資料件数は膨大なため、タイトル検索結果および記事検索結果上位 20 件を分
析の対象とする。また検索の結果、先行研究に該当する研究に E1～E11 の通し番号を付けて参照する。 




進化に対する欧州委員会の貢献（EC Contribution to the evolution of the objectives of radioecological 
research in relation to the radioactive deposition and its impact on land use and environmental management 
after the nuclear accident at Chernobyl）」 Desmet, G. 1. international conference on 'The radiological 










・チェルノブイリ and 土地 and 利用 → タイトル検索：7 件／記事検索：約 26,500 件 
4 つのキーワードがタイトルにヒットした上記 E1論文に加え抽出された 6 件の内、ごく付随的にチェルノブ
イリに触れられている論文と、自然景観や土地利用の数量的な変化を扱った論文を除く 4 件が本研究の先
行研究として該当した。以下 4 件のタイトル、著者、出典、頁、発表年月、概要を記載する。 
E2（検索順位 2）：「ベラルーシのチェルノブイリ汚染地域への代替土地利用としての雑木の短期輪作（Short 
Rotation Coppice as Alternative Land Use for Chernobyl-Contaminated Areas of Belarus）」 Vandenhove, 
H.; Goor, F.; Timofeyev, S.; Grebenkov, A.; Thiry, Y. International Journal of Phytoremediation Volume 6, 
- Issue 2 p.139-156 2004 
概要と評価：チェルノブイリ被災地域の野外実験によって、汚染された土地における雑木の短期輪作が
代替エネルギー生産に向いていることが示された。セシウム 137 とストロンチウム 90 の移動が、砂質かつ
泥炭質土壌における柳の成長に関連していることが、4 成長期にわたり記録された。セシウム 137 とストロ
ンチウム 90 の砂質土壌から柳の木への第 2 成長期における移動は、それぞれ平均で 1.40±1.06×
10-3m2kg-1 および 130±74×10-3m2kg-1 であった。セシウム 137 の泥炭土壌における第 4 成長期または第




材の免除レベルを高く超えている。泥炭土壌の 1 輪作期における 1 株の年平均バイオマス生産量は西ヨ








E3（検索順位 3）：「チェルノブイリ事故地域における土地利用の問題（Land Use Problems іn Chernobyl 
Accіdent Zone）」 Davydchuk, V.S.; Sorokіna, L.Y.  - Comparіsons of Landscape pattern Dynamіcs іn 
European Rural Areas p.70-73 1991 
概要と評価：［引用］でヒットしたがクリックできない→Web 上で見つからなかったことを意味する。 
E4（検索順位 6）：「チェルノブイリ事故後に一時的に土地利用が制限された農地の修復方法の開発
（Development of strategy of rehabilitation agricultural lands temporarily excluded from land use after 
Chernobyl accident）」 Shubina, O.A.; Fesenko, S.V. Proceedings of 5. international scientific conference 










E5（検索順位 7）：「土地利用の最適化がチェルノブイリ原発事故による汚染低減の鍵となる（Land use 
optimization is the key task of reducing consequences of the Chernobyl NPP accident）」 Tsemko, V.I.; 
Novotorov, A.S.; Shostak, L.B. Problems of softening the Chernobyl accident consequences. Proceedings of 
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E5（検索順位 7）：「土地利用の最適化がチェルノブイリ原発事故による汚染低減の鍵となる（Land use 
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・チェルノブイリ and 土地 and 管理 → タイトル検索：2 件／記事検索：約 38,300 件 
4 つのキーワードがタイトルにヒットした上記論文（順位 2）に加え抽出された 1 件は、GIS を用いたウクライ
ナにおけるバイオマス・エネルギーに関する研究で、本研究の先行研究には該当しない。 
・チェルノブイリ and 土地 → タイトル検索：27 件／記事検索：約 43,400 件 
タイトル検索でヒットした 27 件中、上記でチェック済みの 8 件を除く 19 件中、放射線生態学的科学論文 6
件、チェルノブイリ事故被災地域外における研究 3 件、時事的な新聞記事 2 件、立法に関する論評 1 件、
重複検索 1 件を除く 6 件が本研究の先行研究として該当した。以下 5 件のタイトル、著者、出典、頁、発表
年月、概要を記載する。E6 および E9 論文の著者 Vandenhove, H.が前々項 E2 論文著者と重複し、3 論文
の共著者に名を連ねている。 
E6（検索順位 3）：「チェルノブイリ汚染土地におけるファイトレメディエーション（Phytoremediation of 
Chernobyl Contaminated Land）」 Victorova, N.; Voitesekhovitch, O.; Sorochinsky, B.; Vandenhove, H.; 
Konoplev, A.; Konopleva, I.  Oxford JournalsScience & Mathematics Radiation Protection Dosimetry 
Volume 92, Issue 1-3 p.59-64. 2000 
概要と評価：1986 年の事故により、チェルノブイリ原発から半径 10 ㎞以内のほとんどの土地は、依然重













（Recommendations for organisation of agriculture under conditions of land contamination as a result of the 




（Radioecological aspects of the rehabilitation of land contaminated by radionuclides following the Chernobyl 
accident）」 Firsakova, S.K.; Zhuchenko, Y.M. International conference on one decade after Chernobyl: 
Summing up the consequences of the accident. Poster presentations. p.80-85 1997 （原文はロシア語） 
概要と評価：放射線核種によって汚染された地域の改善における重要なアプローチの一つは、放射線
生態学の定見における個々の線量と食糧生産による集団的線量被爆の低下への貢献の可能性の評価










（Agricultural land management options after the Chernobyl and Fukushima accidents: The articulation of 
science, technology, and society）」 Vandenhove, H.; Turcanu, C. Integrated Environmental Assessment and 










of the situation and radiation contamination degree of land improvement objects in Chernobyl zone）」
Shevchenko, O.L.; Ryabtseva, G.P.; Nasjedkyin, Yi.Yu.; Nazarov, Yi.Yi.; Yatsik, M.V. Kholosha, V.Yi. 
（ed.）; Myinyisterstvo Ukrayini z pitan' nadzvichajnikh situatsyij ta u spravakh zakhistu naselennya vyid 
naslyidkyiv Chornobil's'koyi katastrofi, Kyiv （Ukraine）; Ukrayins'kij Radyiologyichnij Uchbovij Tsentr, 
Kyiv （Ukraine）; 250 p; p.93-94 1997 （原文はウクライナ語） 
概要と評価：英文概要記述が無いため不明。 
E11（検索順位 24）：「チェルノブイリ大災害後の農業的な土地保有から撤退した大地の修復（Rehabilitation 
of the grounds removed from agricultural land tenure after Chernobyl catastrophe）」 Tsybul'ka, N.N. 
Committee on the problems of the consequences of the catastrophe at the Chernobyl NPP under the Council 
of Ministers of the Republic of Belarus, Minsk （Belarus）. Funding organisation: Office of OSCE, Minsk 
（Belarus）; 286 p; p.11-12 2006 
概要と評価：初期の放射線汚染状況における農業の重要な戦略は、放射線量負荷の低減による農産物
の線量汚染削減を目指した様々な手段の実現であった。一つの極端な方法は、土地利用からの撤退と








生産できる保証を用意する。土壌肥沃度が初期値 22 以下の場合は放置し、23.9～26.0 の場合は家畜飼
料用に使用し、26.0 以上の場合は農業用に使用することが想定できる。 
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（Recommendations for organisation of agriculture under conditions of land contamination as a result of the 




（Radioecological aspects of the rehabilitation of land contaminated by radionuclides following the Chernobyl 
accident）」 Firsakova, S.K.; Zhuchenko, Y.M. International conference on one decade after Chernobyl: 
Summing up the consequences of the accident. Poster presentations. p.80-85 1997 （原文はロシア語） 
概要と評価：放射線核種によって汚染された地域の改善における重要なアプローチの一つは、放射線
生態学の定見における個々の線量と食糧生産による集団的線量被爆の低下への貢献の可能性の評価










（Agricultural land management options after the Chernobyl and Fukushima accidents: The articulation of 
science, technology, and society）」 Vandenhove, H.; Turcanu, C. Integrated Environmental Assessment and 










of the situation and radiation contamination degree of land improvement objects in Chernobyl zone）」
Shevchenko, O.L.; Ryabtseva, G.P.; Nasjedkyin, Yi.Yu.; Nazarov, Yi.Yi.; Yatsik, M.V. Kholosha, V.Yi. 
（ed.）; Myinyisterstvo Ukrayini z pitan' nadzvichajnikh situatsyij ta u spravakh zakhistu naselennya vyid 
naslyidkyiv Chornobil's'koyi katastrofi, Kyiv （Ukraine）; Ukrayins'kij Radyiologyichnij Uchbovij Tsentr, 
Kyiv （Ukraine）; 250 p; p.93-94 1997 （原文はウクライナ語） 
概要と評価：英文概要記述が無いため不明。 
E11（検索順位 24）：「チェルノブイリ大災害後の農業的な土地保有から撤退した大地の修復（Rehabilitation 
of the grounds removed from agricultural land tenure after Chernobyl catastrophe）」 Tsybul'ka, N.N. 
Committee on the problems of the consequences of the catastrophe at the Chernobyl NPP under the Council 
of Ministers of the Republic of Belarus, Minsk （Belarus）. Funding organisation: Office of OSCE, Minsk 
（Belarus）; 286 p; p.11-12 2006 
概要と評価：初期の放射線汚染状況における農業の重要な戦略は、放射線量負荷の低減による農産物
の線量汚染削減を目指した様々な手段の実現であった。一つの極端な方法は、土地利用からの撤退と








生産できる保証を用意する。土壌肥沃度が初期値 22 以下の場合は放置し、23.9～26.0 の場合は家畜飼
料用に使用し、26.0 以上の場合は農業用に使用することが想定できる。 










を分析の対象とする。また検索の結果、先行研究に該当する研究に R1～R9 の通し番号を付けて参照する。 
・チェルノブイリ and 土地 and 利用 and 管理 → タイトル検索：0 件／記事検索：約 3,500 件 
記事検索結果上位 20 件のタイトルを閲覧する。記述内容をタイトルから判断すると「放射線生態学」に
関する 8 件、「分析方法」に関する 3 件、「健康被害」やチェルノブイリと無関係な内容など本研究と異なる
内容のもの 8 件を除くと、1 件のみが本研究の先行研究として該当する可能性がある。以下そのタイトル、
著者、出典、発表年、概要を記載する。 
R1（検索順位 5）：「Биоресурсный потенциал и использование почв в зоне экологического влияния 
Чернобыльской АЭС（チェルノブイリ事故の生態的影響を受けた地区における生物資源のポテンシャルと
土 地 の 利 用 ） 」 Г.М. Топурия  ИЗВЕСТИЯ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 





記述に E11 との共通性が見られる。 
・チェルノブイリ and 土地 and 利用 → タイトル検索：0 件／記事検索：約 4,900 件 
検索キーワード「管理」を減らして検索した結果、上位 20 位内で新たに 15 件がヒットした。その中で、本
研究の先行研究に該当するものは以下の 6 件であった。著者の重複は無かった。 
R2（検索順位 2）：「СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ（チェルノブイリ事故によって利用から
除外された農業経済の土地の状況）」 Д.А. Новикова Научный потенциал молодежи– будущему 
Беларуси p.40-41 2011 
概要と評価：チェルノブイリが与えた影響について俯瞰している。特に汚染された地域の面積が詳細に
書かれており、それによって農業が約 7 億ドルもの経済的打撃を受けたとしている。 
1 頁の報告に具体的な数字が並ぶ経済学的なレポートであると思われる。 
R3 （ 検 索 順 位 3 ） ： 「 Радиационноопасные земли и перспективы возврата их в хозяйственное 
пользование（放射能危険地域と農業利用における復帰の観点）」 Цыбулько, Николай Николаевич 




用として約 7%が復帰すると見込まれているが、その 2/3 が牧草地としての利用である。 
福島県の帰還困難区域における今後の農業的土地利用の参考になる報告。 
R4 （ 検 索 順 位 5 ） ： 「 ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРОТА ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ（土地
の特性：チェルノブイリ事故後の農業経済の流通から導き出されたもの）」 Мерзлова.О.А Экология и 
защита окружающей среды p.315-318 2014 
 
 




財政面の問題もある。個人的な資金や共和国の財源は十分ではなく、2013 年は計算上 10 ヘクタール
分の資金しか得ることができなかった。 
福島県の帰還困難区域における今後の山林管理の参考になる報告。 
R5 （ 検 索 順 位 7 ） ： 「 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
МОГИЛЕВСКОЙ ПБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСБ（モギリョフ地域における土地の利用の生態
的・経済的問題）」 Комлева.С.М.,Орешникова.О.В Устойчивое развитие экономики p.60-61 2014 
概要と評価：汚染地の扱いで困難な点は、汚染の規模の大きさと、その不均等さにあると指摘している。




R6（検索順位 10）：「ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОЧВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ （生態学の状況とゴメリ地区の合理的利用）」  Н.В.Годунова 






R7（検索順位 18）：「ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАННИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС（チェルノブイリ事故によって農業地の利用から追放された領域における植物共







・チェルノブイリ and 土地 and 管理 → タイトル検索：0 件／記事検索：約 4,840 件 
検索キーワード「利用」を減らして検索した結果、上位 20 位内で 18 件が入れ替わった。新たにヒットした 18
件の中で、本研究の先行研究に該当するものは以下の2 件であった。また前項の検索結果を含め、著者の重
複は無かった。 
R8（検索順位 8 ）：「モギリョフ地区の移住地と立ち入り禁止地区の行政と維持の試み（ОПЫТ 
УПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОТСЕЛЕНИЯ И ОТЧУЖДЕНИЯ 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ）」 Мерзлота О.А., Шапшеева Т.П. Экология и защита окружающей 










を分析の対象とする。また検索の結果、先行研究に該当する研究に R1～R9 の通し番号を付けて参照する。 
・チェルノブイリ and 土地 and 利用 and 管理 → タイトル検索：0 件／記事検索：約 3,500 件 
記事検索結果上位 20 件のタイトルを閲覧する。記述内容をタイトルから判断すると「放射線生態学」に
関する 8 件、「分析方法」に関する 3 件、「健康被害」やチェルノブイリと無関係な内容など本研究と異なる
内容のもの 8 件を除くと、1 件のみが本研究の先行研究として該当する可能性がある。以下そのタイトル、
著者、出典、発表年、概要を記載する。 
R1（検索順位 5）：「Биоресурсный потенциал и использование почв в зоне экологического влияния 
Чернобыльской АЭС（チェルノブイリ事故の生態的影響を受けた地区における生物資源のポテンシャルと
土 地 の 利 用 ） 」 Г.М. Топурия  ИЗВЕСТИЯ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 





記述に E11 との共通性が見られる。 
・チェルノブイリ and 土地 and 利用 → タイトル検索：0 件／記事検索：約 4,900 件 
検索キーワード「管理」を減らして検索した結果、上位 20 位内で新たに 15 件がヒットした。その中で、本
研究の先行研究に該当するものは以下の 6 件であった。著者の重複は無かった。 
R2（検索順位 2）：「СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ（チェルノブイリ事故によって利用から
除外された農業経済の土地の状況）」 Д.А. Новикова Научный потенциал молодежи– будущему 
Беларуси p.40-41 2011 
概要と評価：チェルノブイリが与えた影響について俯瞰している。特に汚染された地域の面積が詳細に
書かれており、それによって農業が約 7 億ドルもの経済的打撃を受けたとしている。 
1 頁の報告に具体的な数字が並ぶ経済学的なレポートであると思われる。 
R3 （ 検 索 順 位 3 ） ： 「 Радиационноопасные земли и перспективы возврата их в хозяйственное 
пользование（放射能危険地域と農業利用における復帰の観点）」 Цыбулько, Николай Николаевич 




用として約 7%が復帰すると見込まれているが、その 2/3 が牧草地としての利用である。 
福島県の帰還困難区域における今後の農業的土地利用の参考になる報告。 
R4 （ 検 索 順 位 5 ） ： 「 ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРОТА ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ（土地
の特性：チェルノブイリ事故後の農業経済の流通から導き出されたもの）」 Мерзлова.О.А Экология и 
защита окружающей среды p.315-318 2014 
 
 




財政面の問題もある。個人的な資金や共和国の財源は十分ではなく、2013 年は計算上 10 ヘクタール
分の資金しか得ることができなかった。 
福島県の帰還困難区域における今後の山林管理の参考になる報告。 
R5 （ 検 索 順 位 7 ） ： 「 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
МОГИЛЕВСКОЙ ПБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСБ（モギリョフ地域における土地の利用の生態
的・経済的問題）」 Комлева.С.М.,Орешникова.О.В Устойчивое развитие экономики p.60-61 2014 
概要と評価：汚染地の扱いで困難な点は、汚染の規模の大きさと、その不均等さにあると指摘している。




R6（検索順位 10）：「ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОЧВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ （生態学の状況とゴメリ地区の合理的利用）」  Н.В.Годунова 






R7（検索順位 18）：「ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАННИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС（チェルノブイリ事故によって農業地の利用から追放された領域における植物共







・チェルノブイリ and 土地 and 管理 → タイトル検索：0 件／記事検索：約 4,840 件 
検索キーワード「利用」を減らして検索した結果、上位 20 位内で 18 件が入れ替わった。新たにヒットした 18
件の中で、本研究の先行研究に該当するものは以下の2 件であった。また前項の検索結果を含め、著者の重
複は無かった。 
R8（検索順位 8 ）：「モギリョフ地区の移住地と立ち入り禁止地区の行政と維持の試み（ОПЫТ 
УПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОТСЕЛЕНИЯ И ОТЧУЖДЕНИЯ 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ）」 Мерзлота О.А., Шапшеева Т.П. Экология и защита окружающей 








めたが、2006 年から土壌汚染の低下を受け、特別管理区の範囲は縮小された。管理区は 18 歳以上の
成人に通行許可書の発行を行い、通行することができ、管理区では、衛生状況や放射能の状況を改善





R9（検索順位 20）：「放射能管理地域における移住と人口統計学の推移（МИГРАЦИОННЫЕ И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЗОНЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ）」 Лихачев Н.Е. 











・チェルノブイリ and 土地 → タイトル検索：0 件／記事検索：約 9,270 件 
さらに検索キーワードを 2 語に減らして検索した結果、上位 20 位内で 15 件が入れ替わった。新たにヒット




 日本語 英語 ロシア語 
キーワード タイトル 記事 タイトル 記事 タイトル 記事 
チェルノブイリ and 土地 and 利用 and 管理 0 217 1 26,500 0 3,500 
チェルノブイリ and 土地 and 利用 0 309 7 26,500 0 4,900 
チェルノブイリ and 土地 and 管理 0 261 2 38,300 0 4,840 
チェルノブイリ and 土地 1 390 27 43,400 0 9,270 
 
・記事検索ヒット数を比較すると、日本語 3 桁、英語 5 桁、ロシア語 4 桁と桁違いの結果が見えた。
http://www.internetworldstats.com/stats.htm の Top Ten Languages Used in the Web - June 30, 2016（Number 







･日本語記事検索で抽出された 5 件の先行研究中、3 件が IAEA やベラルーシの情報に触発され
て行われており、そのいずれも福島原発事故との比較においてチェルノブイリ原発事故を取り上
げている。 
・英語タイトル検索で抽出された 11 件の先行研究の中で、3 件の原文がロシア語、1 件はウクライナ語であっ
た。このことは、現地語を使用する研究者がタイトルおよび概要に英語を用いた研究成果を多く発表している
ことを示していて、現地語を解読できない場合、本文の内容にアクセスできない。また、11 件中 2 件が[引用]
でヒットしたが、Web上で本体が見つからず、タイトル検索の限界が示された。11 件中 3 件の著者に名を連ね
ている Vandenhove, H.（Hildegarde Vandenhove）は、ベルギーの核研究センター（Belgian Nuclear Research 







セスできた 23 件について考察を加える。 
環境管理方法に関する研究報告は 23 件中 21 件で、いずれも自然科学的な研究報告である。その中で、
施肥や段階的な農業的土地利用転換などによる土壌改良に関する報告が 6 件（E5・E8・E9・E11・R1・R3）、植
物を使った浄化「バイオレメデーション」に関する報告が 5 件（J2・J5・E2・E6・R7）、一般的な方法論に関する











今回抽出した先行研究 25 件中、発表年の不明な 1 件を除く 24 件の発表年を見ると、1991 年 2 件、1993
年 1 件、1996 年 1 件、1997 年 2 件、2000 年 1 件、2004 年 2 件、2005 年 1 件、2006 年 2 件、2008 年 1 件、
2011 年 1 件、2012 年 3 件、2013 年 2 件、2014 年 3 件、2015 年 1 件、2016 年 1 件で、福島原発事故以前が
14 件、以降が 10 件となっている。この内、最も早い発表年 1991 年はチェルノブイリ原発事故後 5 年にあたる。








めたが、2006 年から土壌汚染の低下を受け、特別管理区の範囲は縮小された。管理区は 18 歳以上の
成人に通行許可書の発行を行い、通行することができ、管理区では、衛生状況や放射能の状況を改善





R9（検索順位 20）：「放射能管理地域における移住と人口統計学の推移（МИГРАЦИОННЫЕ И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЗОНЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ）」 Лихачев Н.Е. 











・チェルノブイリ and 土地 → タイトル検索：0 件／記事検索：約 9,270 件 
さらに検索キーワードを 2 語に減らして検索した結果、上位 20 位内で 15 件が入れ替わった。新たにヒット




 日本語 英語 ロシア語 
キーワード タイトル 記事 タイトル 記事 タイトル 記事 
チェルノブイリ and 土地 and 利用 and 管理 0 217 1 26,500 0 3,500 
チェルノブイリ and 土地 and 利用 0 309 7 26,500 0 4,900 
チェルノブイリ and 土地 and 管理 0 261 2 38,300 0 4,840 
チェルノブイリ and 土地 1 390 27 43,400 0 9,270 
 
・記事検索ヒット数を比較すると、日本語 3 桁、英語 5 桁、ロシア語 4 桁と桁違いの結果が見えた。
http://www.internetworldstats.com/stats.htm の Top Ten Languages Used in the Web - June 30, 2016（Number 







･日本語記事検索で抽出された 5 件の先行研究中、3 件が IAEA やベラルーシの情報に触発され
て行われており、そのいずれも福島原発事故との比較においてチェルノブイリ原発事故を取り上
げている。 
・英語タイトル検索で抽出された 11 件の先行研究の中で、3 件の原文がロシア語、1 件はウクライナ語であっ
た。このことは、現地語を使用する研究者がタイトルおよび概要に英語を用いた研究成果を多く発表している
ことを示していて、現地語を解読できない場合、本文の内容にアクセスできない。また、11 件中 2 件が[引用]
でヒットしたが、Web上で本体が見つからず、タイトル検索の限界が示された。11 件中 3 件の著者に名を連ね
ている Vandenhove, H.（Hildegarde Vandenhove）は、ベルギーの核研究センター（Belgian Nuclear Research 







セスできた 23 件について考察を加える。 
環境管理方法に関する研究報告は 23 件中 21 件で、いずれも自然科学的な研究報告である。その中で、
施肥や段階的な農業的土地利用転換などによる土壌改良に関する報告が 6 件（E5・E8・E9・E11・R1・R3）、植
物を使った浄化「バイオレメデーション」に関する報告が 5 件（J2・J5・E2・E6・R7）、一般的な方法論に関する











今回抽出した先行研究 25 件中、発表年の不明な 1 件を除く 24 件の発表年を見ると、1991 年 2 件、1993
年 1 件、1996 年 1 件、1997 年 2 件、2000 年 1 件、2004 年 2 件、2005 年 1 件、2006 年 2 件、2008 年 1 件、
2011 年 1 件、2012 年 3 件、2013 年 2 件、2014 年 3 件、2015 年 1 件、2016 年 1 件で、福島原発事故以前が
14 件、以降が 10 件となっている。この内、最も早い発表年 1991 年はチェルノブイリ原発事故後 5 年にあたる。










本稿の投稿後、山中は 2016 年 11 月 20 日から 28 日にかけて、環境教育に係るチェルノブイリ被災地域調
査団に加わり、ベラルーシとウクライナを訪問した。以下、現地での見聞後の本稿に係る考察を追記する。 
放射線被害の最も大きかったゴメリ州の執行委員会（州政府）で、無人化した土地の管理について質問し
たところ、30km 圏外の 20 万 ha の汚染区域は政府機関である管理局が管理し、線量調査で低減が確認され
ると順次居住地域にもどしているとのこと。ただし、土地所有権が国にあるため、土地管理の方法は福島と異
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